



























Significance of Compulsory Subjects for "Internationalization" :
English Education Consideration to a Survey on Fresher's English Proficiency
大山　健一＊
Abstract
This paper proposes how English compulsory subjects are necessary in terms of internationalization. 
According to the study of education improvement in Japan, to acquire English basic skills is significant at a 
university. The remedial aspects, however, tend to contain only to get a credit of each class. This is mostly 
because teachers carry out English classes from asymmetrical global viewpoints of social demands. This can 
lead to affective filters for students’ learning. For their demands, teachers should know what students are 
willing to learn at a university level. Their intellectual willingness can be a sort of references to curriculum 
development for both methods in teaching English and teacher training.
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る英検の級，TOEIC と TOEFL のスコア」，②「海
外滞在歴」，③「在学中に取得したい英検の級，






ま ず， ①「 既 に 取 得 し て い る 英 検 の 級，
TOEIC と TOEFL のスコア」に関しては，表
3-1 となった。
英検では，級の取得者がのべ 34 名であった。
全体の 84 名からすると，半分以上の 50 名ほど
が英検受験未経験者であることが分かる。









TOEFL のスコア」に関しては，表 3-2 と表 3-3
となった。




TOEIC は，84 名中 59 名がスコア取得を希望







１級 準１級 ２級 準２級 ３級 ４級 ５級




１級 準１級 ２級 準２級 ３級 ４級 ５級
人数 5 3 33 42 22 4 4 59 18
表 3-3　取得希望 TOEIC スコア台別一覧（N=59）
TOEIC
900 800 700 600 500 400 300 200 100 未定
人数 3 1 2 15 15 5 1 3 1 13
「国際化」を目指すための必修科目の意義 229



























以 上 を 踏 ま え， 英 語 教 育 学 的 な 自 然 性
（Naturalness）の視点から，Implicational 






ロセスである。加えて，Feature Hypothesis （FH） 






英会話力 52 プレゼンテーション力 23
英文読解力 26 英文法 43
聴力 45 語彙力 47
留学の英語力 13 発音 43
レターを書く力 23 資格対策 41
レポートを書く力 19 就職活動力 54
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図 3-2　学科・年次別の学内英検受験者推移

